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Figure 1． Experimental set-up for loading task. A: A photograph 
of SPIDAR, which consists of eight motors and strings 
attached to a ball-shaped grip. B: Loading starts when 
a start button is pressed by the subject. The vertical 
movement of the grip is displayed on a computer 
screen.
Figure 2． Experimental set-up for lever pressing task. A: A 
photograph of three levers （A, B, C）. The B-lever is 
set 17.5 cm higher than the other two levers. B: The 
subject was asked to press three levers in the order of 
A-B-C using the left hand （hand）, the left hand loaded 
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Figure 3． Representative data obtained from one person in loading task. A: Five traces of vertical hand movements obtained from 
repeated loading task （from the sixth to tenth trials）. B: The averaged hand movement obtained from five traces shown in A. 
P-down is the difference between the initial position on the vertical axis 200 ms before the start of loading and the peak of 
downward deflection. C: A part of the trace shown in B is vertically expanded. P-up is the difference between the initial position 
on the vertical axis 200 ms before the start of loading and the peak of upward deflection. D: The amplitude of P-up was 
normalized, and a rise time from 1/2 peak to peak （t1/2） was measured. 
Figure 5． An example of the data for accelerometer signal of one axis （z） obtained from one person in three-lever pressing trials under 
one condition （“hand”）. A: Lever signal （upper） and accelerometer signal （bottom） obtained during one trial of three-lever 
pressing. B: Ten raw traces of accelerometer signal obtained from ten trials. C: Ten resampled traces.
Figure 4． Individual and averaged data for P-down （A）, P-up （B）, and t1/2 （C） obtained from 18 participants. Vertical bars mean SD. The 
data show that the amplitude of P-up was highly variable.
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Table 1. An example of the data for correlation coefficients of accelerometer signals.
Figure 6． Averaged time courses of the change in CC（i-1） 
obtained from 18 participants. Mean CC（i-1） values 
for x （A）, y （B）, and z axis （C） were plotted against 
the paired trial numbers obtained in the hand （filled 
circles）, weight （gray triangles）, and stick （open 
squares） variations of the task. Vertical bars mean 
SEM.
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Figure 7． Individual （left） and averaged （right） data for CC obtained from 18 participants. The CC values for x （A）, y （B）, and z axis （C） 
were obtained in the hand （dark gray）, weight （light gray）, and stick （white） variations of lever pressing task. The results from 
the same person are connected by lines. Vertical bars mean SEM.
Figure 8． Individual （left） and averaged （right） data for the time tA-C obtained from 18 participants under the hand （dark gray）, weight （light 
gray）, and stick condition （white）. The results from the same person are connected by lines. Vertical bars mean SEM.
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Figure 9． Relationships between CC（i-1） values and the corresponding changes of tA-C for three axes in three variations of lever pressing 
task. Each point represents the data obtained from two consecutive trials in the same person. One graph contains 162 points （9 
CC（i-1） × 18 participants）.
Table 2. Spearman correlation coefficients （rs） between tA-C and CC for three 
axes in three conditions. 
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Figure 10． The relationship between P-up in loading task and 
CC（i-2） for x axis in the stick variation of lever 
pressing task. Table 3.  Spearman correlation coefficients （rs） between the data 
from loading task （P-down, P-up, t1/2） and the data from 
lever pressing task （CC, CC（i-1）, CC（i-2）, tA-C）.
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failure	 of	 lever	pressing	was	 seen	occasionally,	 and	
decreased	the	CC	values.	Considering	our	activities	of	
daily	 living,	 this	 is	not	surprising.	We	have	had	many	
opportunities	to	carry	heavy	objects,	and	probably	have	




















if	visual	 feedback	 is	used	more	frequently	 in	the	stick	



































adjustments	 of	multi-finger	 synergies	 22）,	 decreased	
ability	to	use	feedforward	adjustments	to	self-triggered	
perturbations	23）,	decreased	reliance	on	the	feedforward	








































SPIDAR	and	 their	helpful	 advice.	We	also	 thank	all	
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重り負荷課題の予測に基づく運動制御とレバー押し課題の運動学習の関係
太田　哲生，米田　　貢 *，菊池　ゆひ *，少作　隆子 *
要　　　旨
　運動をなめらかに行うためには、フィードバックおよびフィードフォワードの運動制御が
必要である。運動学習と運動制御の仕組みを説明する現在の仮説は、誤差情報をフィードバッ
クすることにより内部モデルを修正し、フィードフォワード制御の精度を上げる、というも
のであり、運動の上達においてフィードフォワード制御は重要な要素と考えられている。
　フィードフォワード制御を評価する課題の１つとして、重りの負荷課題がある。予測が可
能な条件で見られる、負荷の直前の手の動き（先行反応）は、予測に基づくフィードフォワー
ド制御を反映するものと考えられている。一方、マルチレバー押し課題は、レバーを押す上
肢の動きを加速度計で計測することで、上肢の運動制御を客観的に評価できる課題である。
また、レバー押しを繰り返した時の加速度波形の類似性（波形間の相関係数）は、動作の習
熟に伴い高くなることが報告されており、動作の習熟度を評価する指標として用いることが
できる。本研究では、健常者 18名を対象とし、重りの負荷課題と３レバー押し課題の手の
動きを解析し、フィードフォワード制御と運動の習熟との関係を調べた。左手で直接レバー
を押す場合は、先行反応の大きさと加速度波形の類似性との間には相関はみられなかったが、
左手に取り付けた棒でレバーを押す課題では、左右軸の動きに関して中程度の正の相関がみ
られた。以上の結果は、フィードフォワード制御と不慣れな運動の習熟との間に関係がある
可能性を示唆している。
